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Die Astralreise
Vor Beendung meiner Dissertation wuBte ich oft nicht, wo ich im nachsten
Jahr eine Anstellung finden wiirde. Die Angebote wurden in der Job-Liste
der Modern Language Association Mitte Oktober zuerst ausgeschrieben,
und ich bewarb mich um Positionen, fur die ich qualifiziert war. Interviews
auf der jahrlichen MLA Konferenz fanden in den siebziger Jahren
zwischen Weihnachten und Neujahr entweder in New York oder in
Chicago statt. Im friihen Herbst am Gustavus Adolphus College in St.
Peter hatte ich die Liste noch nicht in der Hand, als ich eines Nachts einen
Traum hatte, in dem ich mich auf einem mir fremden Campus befand, vor
einem Gebaude aus rotem Backstein mit weiBen ionischen Saulen. Auf
dem Tympanum stand in groBen Buchstaben: ST. OLAF COLLEGE. Von
der Anhohe ging eine StraBe hinunter, doch ich wuBte nicht, wohin. Eine
eiserne Kette versperrte den weiteren Weg.
"Traume sind Schaume," sagte der Vater zu Heinrich von
Ofterdingen in dem gleichnamigen Roman von Novalis und lehnte die
Trauminterpretationen von Hochgelehrten ab. Seit dem Mittelalter, in dem
der sagenhafte Ofterdingen [urspriinglich Afterdingen] als Minnesanger
lebte, hat die Traumdeutung jedoch - abgesehen von der Zeit der
Aufklarung - mehr Ansehen gewonnen, besonders im therapeutischen
Bereich. Es ist ein Gebiet, das schon die alten Agypter interessierte. Das
alteste Buch iiber Traumdeutung, auf Papyrus verfaBt, ist 4000 Jahre alt.
Meine erste Erfahrung mit der modernen Traumdeutung habe ich einem
Englischkurs im College zu verdanken, als ich Sigmund Freuds Buch zu
diesem Thema lesen muBte, worauf fur mich ein reges Traumleben
begann. Meine Traumbilder entsprachen jedoch mehr der esoterischen
Symbolik von Carl Gustav Jung, denn sie glichen den Bildern des Tarots,
mit denen ich auf bewuBter Ebene nicht vertraut war. In der Antike wurde
den Traumen oft eine gottliche Botschaft zugeschrieben, die auf kiinftige
Ereignisse hinwies, wie das auch in der Bibel der Fall ist. In meiner
Erfahrung sind prophetische Traume Visionen, die nicht wie ein Film
abrollen, sondern sich als ein stilles Bild kristallisieren.
In meiner Deutschklasse am Gustavus Adolphus College befand
sich eine junge Frau, die mit einem Professor in der Chemieabteilung
verheiratet war. Bei einem Abendessen, zu dem ich bei ihnen eingeladen
war, fragte ich, ob sie wiiBten, wie der Campus von St. Olaf aussah, denn
ich war noch nie dort gewesen und hatte noch nie Bilder davon gesehen.
Darauf antwortete der Ehemann, er habe am St. Olaf College studiert, und
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das Gebaude. das ich ihm beschrieb, existierte tatsachlich. Zu der Zeit, als
er dort war, gab es auch diese Kette, die den Weg abschnitt, sagte er. Ich
wunderte mich, wie ich zu diesem Wissen gekommen war, wie es denn
moglich sei, feme Dinge innerlich im Traum zu sehen, wie es sie in
Wirklichkeit gab, ohne einen Anhaltspunkt daflir in der eigenen Erfahrung
oder Vorstellung zu haben.
Ohne Albert Einstein oder Stephen Hawking gelesen zu haben,
machte ich mir schon im College intuitiv Gedanken iiber die
Lichtgeschwindigkeit. Ich stellte mir vor, ich konnte mich auf einem
Lichtstrahl schwerelos von einem Ort zum anderen befordern. Zwischen
diesen Punkten wiirde ich hin und her schwingen, so schnell und unendlich
oft, daB ich an beiden Orten zur gleichen Zeit sein konnte. Um
Schwerelosigkeit zu erlangen, miiBte ich aber meinen Korper ablegen, so
daB ich miihelos an mein Ziel gelange. Jahrelang dachte ich nicht mehr an
diese Idee, bis ich bei meiner Forschung iiber Kleist auf eine Aussage
stieB, in der er seiner Verlobten Wilhelmine Zenge beschrieb, wie er sich
auf einem Mondstrahl zu ihr begab. In einem Brief aus Dresden am 3.
September 1800 schrieb er: "Mein Auge wich nicht vom Monde. Ich
dachte an Dich, u. suchte den Punct im Monde, auf welchem vielleicht
Dein Auge ruhte, u. maB in Gedanken den Winkel den unsre Blicke im
Monde machten, u. traumte mich zuriick auf der Linie Deines Blickes, um
so Dich zu finden, bis ich Dich endlich wirklich im Traume fand" (Z 62 66). Dieses Zitat ist mir deutlich in Erinnerung geblieben, weil es ein Echo
meiner eigenen Vorstellung war, daB man Entfernungen im Raum und in
der Zeit seelisch durchmessen kann, jedoch nicht nur oneirisch im Traum,
wie Kleist andeutet, oder anamnestisch in Erinnerung und Erwartung
zugleich - wie das Astralis-Kind bei Novalis im Paralipomenon zu
Heinrich von Ofterdingen - sondern als wirkliche Erfahrung der Seele, die
sich vom Korper lost und sich auf die Astralebene projiziert.
Mitte der siebziger Jahre fand ich Unterstiitzung fur diese Idee, als
ich in Chicago einem Vortrag der Hypnotic Research Society beiwohnte,
in dem es um Astralreisen ging. Es gibt genaue Anweisungen, wie man
gezielt die Astralebene erreichen kann. Dazu gehoren Sauberungsrituale
und meditative Praktiken, die zu einem hypnagogischen Zustand fiihren,
bis man alle Teile des Korpers in seiner Vorstellung bewegen kann und
durch wellenartige Vibrierungen spurt, wie sich die Seele vom Korper lost
und sich an andere Orte begibt. Die Riickkehr an der silbernen
Nabelschnur, die Korper und Seele verbindet, muB wie das Verlassen des
Korpers geiibt werden, am besten allein, um nicht gestort zu werden, weil
sonst die Gefahr besteht, daB die Seele nicht sofort in den Korper
zuriickfindet. In solch einem Trance-Zustand hat Edgar Cayce Menschen
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auf Entfernung geheilt durch Zugang zur Akasha-Chronik, wo im
Lebensbuch die Seelenaufzeichnungen aller Menschen enthalten sind in
ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dort fand er ohne
irgendwelche medizinische Ausbildung die Information iiber Heilmittel
fiir alle Gebrechen. Das erinnert an den altgriechischen Asklepioskult, in
dem durch Trauminkubation wahrend eines Tempelschlafs Vorschlage fur
individuelle Heilbehandlungen ins BewuBtsein gerufen wurden.
Ich selbst hatte einige Erfahrung im Meditieren. Mit einer Gruppe
von Psychologen und Theologen nahm ich 1974 in einem groBen
Herrenhaus am Fox Lake in der Nahe von Chicago bei Roberta DeLong
Miller, der Autorin von Psychic Massage, an einem dreitagigen
Meditations-worfo/?o/? teil und lernte Yoga-Atemiibungen zur BewuBtwerdung von Energiestromungen innerhalb des Korpers und ihre
Anwendung im therapeutischen EleilprozeB. Es ist eine Art Selbsthypnose,
bei der man Blockierungen in der Energiestromung im eigenen Korper
oder auch in dem anderer durch einen Dialog mit den Storungen bewuBt
machen kann. Wie bei anderen Verbaltherapien werden dadurch
Emotionen ausgelost, die zusammen mit Selbsterkenntnissen heilend
wirken. Ohne die Begleitung idealer Leitfiguren und anderer
SchutzmaBnahmen konnen diese Praktiken jedoch gefahrlich werden;
deshalb hatte ich das Meditieren in St. Peter aufgegeben. Die Astralreise
war keine gewillte Projektion, sondern ein ganz spontanes Erlebnis im
Schlaf und Traum.
In der Oktoberliste der MLA war keine Stelle am St. Olaf College
zu finden, aber als ich zwischen Weihnachten und Neujahr zu meinen
Interviews im Palmer House in Chicago kam, die schon vorher arrangiert
waren, sah ich eine Notiz vom St. Olaf College am Schwarzen Brett im
Lobby und meldete mich zu einem Interview an, das mir auch gewahrt
wurde und gut verlief. Zwar muBte ich danach monatelang auf eine
Entscheidung warten, aber Ende Mai bekam ich dann doch Bescheid, daB
ich die Stelle temporar, nur auf ein Jahr, bekommen wiirde. Griinde fiir die
unerwartete Zeitbeschrankung wurden nicht angegeben. Die sollten mir
erst im nachsten Jahr klar werden, aber das ist eine andere Geschichte. Im
Traum wurde mir ja durch die Kette, die den Weg versperrte, schon
angedeutet, daB es hier nicht weitergehen sollte.
Als ich im Herbst meine Stelle am St. Olaf College antrat, wurde
mir ein Biiro im ersten Stock einer grauen Baracke zugewiesen. Von dort
blickte ich genau auf das Gebaude aus Backstein mit den griechischen
Saulen, das ich im Traum gesehen hatte.
12. Mai 2019
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